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‘See  you  later!’ ‘See  you  later !’
［ si :  ju :  l t ］ ［ si :  ju :  l t ］
‘check  it’ ‘check it’





fine［fa n］, machine［ma  i : n］
industry［ nd  stri］, centre［ s  nta ］
noises［ n  i z  z ］, bottom［ b  t  m ］








happy［ ha: pi ］, sorry［ s  : r i ］
altar［ : lt :   ］, later［l i t   ］
yesterday［j  st :di ］, industry［ nd  stri］
ｄ）アクセントのある母音に長音化の傾向が見られる。
check  it［ : k    t ］, well／weel［ w  : l ］
'





























sittin ( = sitting )［ s i : t  n ］
message［ m   : s  ］, know［ n  :  ］
ｅ）標準英語の［ｒ］音に対して［R］音（舌端振動音）が
子音の前に多く見られる。
mother［ ma    R ］, girl［g   R l ］
thirteen［ Rti : n］, world［ waRld ］













coo（ = cow ）, noo（ = now ）, mooth（ = mouth ）
hou（ = how ）, mait（ = meat ）, roun（ = round ）
mous /moose（=mouse ）, our /ur［u:R］（ = hour）
ｂ）現代英語標準英語とは異なる母音の例：
hame［h  :m］（ = home）, lang［la  ］（ = long）
syne［sen］（ = since）, maun［m  :n ］（ = must）
gae［g   : ］（ = go）, awa［aw  : ］（ = away）
ｃ）現代標準英語とは異なる音:［hw］,［x］









guid（ = good）, huise/hoose（ = house）
buik（ = book）, heid（ = head）
cauld/cowld（ = cold）, auld（ = old）
イ）綴りの異なりが発音の違いとなる。
次の例では、子音の脱落に対応している。
a（ = all）, haud（ = hold）
caa（ = call）, ba/baa（ = ball）
waa（ = wall）, oo/woo（ = wool）
次の例では、発音の違いも示している。
mak（ = make）, o（ = of）, certes（ = certainly）
or（ = before）, or（ = nor）, nor（ = north）
mither/midder（ = mother）, morn（ = morning）
ウ）文法形態素の例
①動詞の過去形を示す形態素としての-（i）t, -d
walkit（ = walked）, tellt/telld（ = told）
None o them likit the schuil.（ = None of 
them liked the school.）
②否定辞：nae（ = no, not）
There's nae mair.（ = There's no more.）
③否定の縮約形：-na, -ny（ = -n't）
isna（ = isn't）, arena（ = aren't）
coudna（e）（ = couldn't）, haena（ = haven't）
didny（ = didn't）, canna（ = can't）
canny（ = can't）, winny（ = won't）
The phone isna workin.   
Ye canna park here.
④分詞形形態素：-in（ = - ing）
















標準英語で be- で始まる前置詞が a- で始まる
語がある。
afore（ = before）, ahint（ = behind）
ben（ = through, in, within）
outwith（ = outside, beyond）
なども前置詞並びに副詞として使わ　
れている。
I’ll get home afore you.
Hing yer coat up ahint the door.
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Abstract
The  Labour  Party  in  the  United  Kingdom  has  been  promoting  policies  to  transfer  more
administrative  rights  to  the  local  bodies.   The  party  came  into  power  through  the  General
Election  of  1997.   The  idea  of  having  a  local  parliament  has  been  accepted  by  the  local
inhabitants  in  Scotland.
The  purpose  of  this  article  is  to  give  a  factual  description  of  the  current  state  of  the
speech  community.   Other  than  the  standard  Scottish  English, the  speech  community  retains
Scots - a variant  of  Scottish  English.   However, there  are  some  local  variations  in  the  extent
and  prevalence  of  the  Scots  dialect  and  Gaelic  language  as  well  as  the  Scottish  English. 
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